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Abstract
Periodical swarming of the polychaete species, named palolo in English, has been known as socially, cul­
turally, and spiritually important event in Islands Southeast Asia and South Pacific.  This study aims at 
exploring (1) taxonomy and ecology of the palolo and (2) mechanisms of traditional calendars in Indonesia, 
based on cross­cultural and transdisciplinary analyses of previous studies which have been published since 
the early 18th Century and the author’s fieldwork data.  As the results, cultural events relevant to the 
palolo swarming geographically existed only in Lesser Sunda Islands, Moluccas, and New Guinea Island 
in Indonesia.  It was also found that the swarming mostly occurred in February or March in these regions, 
but in October or November in South Pacific (e.g, Samoa).  Local people predicted the time of the palolo 
swarming by observing celestial and lunar movements.  Indigenous calendars were also based on these 
movements, especially heliacal rising of Pleiades or Antares.  In case of Lombok Island, the palolo swarm­
ing corresponded to 20th day of 10th month in the indigenous system and people stopped counting next 
month after this month in waiting for the next heliacal rising.  In the author’s analyses, this is a sophisti­
cated intercalation system under low astronomical technology.  It is concluded that the non­conscious 
 intercalation is the key technology and the palolo swarming is the best fitted natural phenomenon for 
traditional lunisolar calendrical systems in Eastern Indonesia.
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て行われており［Horst 1902; Valentyn 1724; 1726; van Hoëvell 1875; van Welsem 1915］，『蘭印百
科事典（Encyclopædie van Nederlandsch-Indië）』にも記されている。これに基づき 20世紀初頭に
はホルストによって生物学的な分類も試みられた［Horst 1904; 1910a］。モルッカ諸島に続いて
古い記録としては，19世紀末のスンバ島［Roos 1872; Wielenga 1917］，サブ島［Wijngaarden 
1892］，ハルマヘラ島［Hueting 1908; van Baarda 1895; van der Roest 1914］におけるものである。
20世紀に入ってからはヤムデナ島［Drabbe 1919］，ケイ諸島［Geurtjens 1921b］，ロンボク島
と記録が続いている［Goris 1938］。
20世紀後半以降になっても，分類や生態についての研究があるが［Jekti et al. 1993; Ravenska 
1987; 五十嵐 1998］むしろ，文化人類学的研究で盛んに取り上げられるようになった。例えば
スンバ島においてパロロ生殖群泳に合わせて盛大な祭りが行われ，それが島の在来暦法と大い



































における先行研究においてはイソメ科の Lysidice collarisなど Lysidice属の複数種が記載されて
いる［Jekti et al. 1993］。アンボン島における 20世紀初頭までの研究では，これらに加えてギボ

































































































アンボン島Ambon（Leihitu, Leitimur）〔モルッカ諸島〕 Rumphius［1705: 52］，Valentyn［1724: 160L］，Manuputty［1971: 15］，Ravenska［1987］，筆者現地調査［1997/98］
バンダ島Banda〔モルッカ諸島〕 Rumphius［1705: 52］，筆者聞き取り［2000］
フローレス島 Flores（Sikka, Sikka Natar）〔小スンダ列島〕 長津一史氏私信，筆者現地調査［2/2002］
フローレス島 Flores（Sikka, Ipir）〔小スンダ列島〕 筆者現地調査［9/2003］
フローレス島 Flores（Lamaholot）〔小スンダ列島〕 Barnes［1995］，Pampus［1999: 259］
フローレス島 Flores（Lewotobi）〔小スンダ列島〕 筆者聞き取り［9/2003］
ハルマヘラ島Halmahera（全般）〔モルッカ諸島〕
van Baarda［1895: 496］，van der Roest［1905: 48,61］，
Hueting［1908: 292; 1922: 266］，Augener［1933: 137］，
Visser and Voorhoeve［1987: 132］
ハルマヘラ島Halmahera（Kao/Kau Bay）〔モルッカ諸島〕 筆者聞き取り［1999］
ハルマヘラ島Halmahera（Patani）〔モルッカ諸島〕 筆者聞き取り［10/2004］
ケイ諸島Kai/Kei〔モルッカ諸島〕 Geurtjens［1921b: 41］，Lamster［1928: 41R］
ルアシ諸島 Lease〔モルッカ諸島〕 van Ekris［1864: 105］，van Hoëvell［1875: 214–215; 1877: 123］，Rumphius［1705: 52］，筆者聞き取り［1997/98］
レンバタ島 Lembata〔小スンダ列島〕 Barnes［1995: 245; 1996: 151］，Oleonâ and Bataonâ［2001: 129］（食べるか否か不明）
ロンボク島 Lombok〔小スンダ列島〕 Goris［1938: 200L, 287L］，Unknown［1972: 28］，Thoha［1976］，Ecklund［1977］，筆者現地調査［1997/98］
モロタイ島Morotai〔モルッカ諸島〕 筆者聞き取り［1999］
ダオ島Ndao〔小スンダ列島〕 Fox［1977: 28; 264］
ニューギニア島 Papua（Doromena） 鈴木隆史氏私信，筆者現地調査［8/2000］
ニューギニア島 Papua（Yos Sudarso (Humboldt) Bay） Galis［1955: 163］
ニューギニア島 Papua（Ormu） 筆者現地調査［9/2001］
ロテ島Roti/Rote〔小スンダ列島〕 Jonker［1908: 370, 377］
サブ島 Savu〔小スンダ列島〕 Wijngaarden［1892: 27; 1896: 82］，Fox［1977: 28, 264; 1979: 154, 165: Table 5］，Kana［1983］
セラム島 Seram〔モルッカ諸島〕 van Ekris［1864: 105］，筆者聞き取り［1997/98］
ソロール諸島 Solor〔小スンダ列島〕 筆者聞き取り［9/2003］
スンバ島 Sumba（全般）〔小スンダ列島〕 Wielenga［1909: 275; 1917: 37］，筆者聞き取り［1997/98］
スンバ島 Sumba（Kodi, Laboya）〔小スンダ列島〕 Hoskins［1993］
スンバ島 Sumba（Wanokaka）〔小スンダ列島〕 Mitchell［1981］，筆者現地調査［2/2001］






テルナテ島Ternate〔モルッカ諸島〕 Rumphius［1705: 52］，Fischli［1900］，Horst［1902］ （ただし筆者現地調査では発生しないことが確認された）





























10–11月に出現するが［Burrows 1945; 1955; Caspers 1984］，小スンダ列島やアンボン島などに
おいては2–3月ころである。ロンボク島においては2月と3月の2回出る。在来暦法については，
詳しく後述するが，これはロンボク島のササック人の暦においては 10番目の月と 11番目の月










ファベット順） 地域 情報源 備考




es’u Kai〔モルッカ諸島〕 Geurtjens［1921b: 41］
hemelwormen Kai〔モルッカ諸島〕 Lamster［1928: 41］ 別称
lakol Piruセラム島〔モルッカ諸島〕 van Ekris［1864: 105］
lakule Asilulu, Leihituアンボン島〔モルッカ諸島〕 van Hoëvell［1877: 123］
Hila, Leihituアンボン島〔モルッカ
諸島〕 van Hoëvell［1877: 123］





27］，van der Burg［1904］，van 
Welsem［1915］，筆者現地調査
［1997/98］
laor/laur Kamarianセラム島〔モルッカ諸島〕 van Ekris［1864: 105］
laor/laur タニンバル島〔モルッカ諸島〕 筆者聞き取り［1997/98］
la’or Sahuハルマヘラ島〔モルッカ諸島〕 Visser and Voorhoeve［1987: 132］
lila Ana Kalangスンバ島〔小スンダ列島〕 Wielenga［1917: 37］
lile Wanokakaスンバ島〔小スンダ列島〕 Wielenga［1917: 37］
（古澤注：現地では確
認 さ れ ず：rewakoko 
lelelimaという表現は
ある）
loti Lauraスンバ島〔小スンダ列島〕 Wielenga［1917: 37］
loti Wajewaスンバ島〔小スンダ列島〕 Wielenga［1917: 37］
loti Lauliスンバ島〔小スンダ列島〕 Wielenga［1917: 37］ （古澤注：現地では確認されず）
loti Lamboyaスンバ島〔小スンダ列島〕 Wielenga［1917: 37］ （古澤注：現地では確認されず）
loti Kodiスンバ島〔小スンダ列島〕 Wielenga［1917: 37］ （古澤注：現地では確認されず）
malateno Harukuルアシ諸島〔モルッカ諸島〕 van Hoëvell［1877: 123］
malila Tarimbangスンバ島〔小スンダ列島〕 Wielenga［1917: 37］
malila Tabundungスンバ島〔小スンダ列島〕 Wielenga［1917: 37］
maramba urang Kamberaスンバ島〔小スンダ列島〕 Pos［1901: 248］
mbénggo Mbojoスンバワ島〔小スンダ列島〕 筆者現地調査［1997/98］
melaten/melattan Leihituアンボン島〔モルッカ諸島〕 Rumphius［1705: 52］，筆者現地調査［1997/98］
melaten/melattan ルアシ島〔モルッカ諸島〕 Rumphius［1705: 52］
melaten/melattan Kaiboboセラム島〔モルッカ諸島〕 van Ekris［1864: 105］
melaten/
melattonno Harukuセラム島〔モルッカ諸島〕 van Ekris［1864: 105］
ménggo Mbojoスンバワ島〔小スンダ列島〕 筆者現地調査［3/2003］
mulaono Nusalautルアシ諸島〔モルッカ諸島〕 van Ekris［1864: 105］
mulaonyo Nusalautルアシ諸島〔モルッカ諸島〕 van Hoëvell［1877: 123］
mulatonno Saparuaルアシ諸島〔モルッカ諸島〕 van Hoëvell［1877: 123］





ファベット順） 地域 情報源 備考
mungkang Doromenaニューギニア島 筆者現地調査［8/2000］
na? Yos Sudarso (Humboldt) Bayニューギニア島 Galis［1955: 163］







Barnes［1995: 245; 1996: 151］，
Oleonâ and Bataonâ［2001: 129］
nalé ロテ島〔小スンダ列島〕 Jonker［1908: 377］
nalé サブ島〔小スンダ列島〕 Wijngaarden［1896: 82］
nalé Sikka, Sikka Natarフローレス島〔小スンダ列島〕 筆者現地調査［2/2002］
nalé スンバ島西部〔小スンダ列島〕 Hoskins［1993: 347］
nalé Kodiスンバ島〔小スンダ列島〕 Geirnaert［1996: 213］，筆者現地調査［2/2001］
ndalé Sikka, Ipirフローレス島〔小スンダ列島〕 筆者現地調査［9/2003］
ngali Kamberaスンバ島〔小スンダ列島〕 Roos［1872: 155R］
ngali Lewaスンバ島〔小スンダ列島〕 Wielenga［1917: 37］








ngeli Rindiスンバ島〔小スンダ列島〕 Forth［1983: 60］
ngeli Kamberaスンバ島〔小スンダ列島〕 Onvlee［1984: 346L］
nyalé ダオ島〔小スンダ列島〕 Fox［1977: 28, 264］
nyalé Laboyaスンバ島〔小スンダ列島〕 Geirnaert­Martin［1992］，Geirnaert［1996: 213］
nyalé Sumbaスンバ島西部〔小スンダ列島〕 Hoskins［1993: 347］
nyalé Wanokakaスンバ島〔小スンダ列島〕 Mitchell［1981: 37］，Geirnaert［1996: 213］，筆者現地調査［2/2001］





nyalé サブ島〔小スンダ列島〕 Kana［1983: 100, 101］
nyale’ サブ島〔小スンダ列島〕 Wijngaarden［1892: 27］，Fox［1977: 28, 264; 1979: 154, 165: Table 5］
nyali Tabundungスンバ島〔小スンダ列島〕 Wielenga［1909: 275］
nyali Mangili, Memboroスンバ島〔小スンダ列島〕 Wielenga［1917: 37］





ファベット順） 地域 情報源 備考
nyeli Kamberaスンバ島〔小スンダ列島〕 Wielenga［1909: 275; 1917: 37］，Onvlee［1984: 379］
nyeli Tarimbangスンバ島〔小スンダ列島〕 Wielenga［1909: 275］
o pariama Tobeloハルマヘラ島 〔モルッカ諸島〕
van der Roest［1905: 48, 61］， 




o wawo Galelaハルマヘラ島〔モルッカ諸島〕 van Baarda［1895: 496］
o wawo Kau/Kao Bayハルマヘラ島〔モルッカ諸島〕 筆者聞き取り［1999］
o wawoko/waoko Tobeloハルマヘラ島〔モルッカ諸島〕
van der Roest［1905: 48, 61］， 
Hueting［1908: 394］
o wawoko/waoko Kau/Kao Bayハルマヘラ島〔モルッカ諸島〕 筆者聞き取り［1999］
putri Mandalika ロンボク島〔小スンダ列島〕 Unknown［1972: 28］，Thoha［1976］ 別称
sorban Nabi Adam Samawaスンバワ島〔小スンダ列島〕 Wacana［1982; 1993］，Ma’moen［1992］ 別称
sula Fordateタニンバル島〔モルッカ諸島〕 Drabbe［1932: 91R–92L］
sule Yamdenaタニンバル島〔モルッカ諸島〕 Drabbe［1919: 125; 1932: 102L］
ular bulu Kupangティモール島〔小スンダ列島〕 Jonker［1908: 370, 377］
ular jatoh ケイ島〔モルッカ諸島〕 Geurtjens［1921b: 41］ 別称
ular langit ケイ島〔モルッカ諸島〕 Geurtjens［1921b: 41］ 別称







Rumphius［1705: 52］， de Clercq
［1876: 32L］， Benjamin and 
Snelleman［1902］， van der Burg
［1904］， van Welsem［1915: 185］，
van der Meer Mohr［1932］
uli バンダ島〔モルッカ諸島〕 筆者聞き取り［2000］
ullaq batu トゥカンベシ諸島Tukangbesi〔スラウェシ島近隣〕 筆者聞き取り［8/2006］ 「ムシ」「石」の意味
ul-met-kye Selaruタニンバル島〔モルッカ諸島〕 Drabbe［1932: 31R］
uta ifu Mbojoスンバワ島〔小スンダ列島〕 筆者現地調査［2–3/2000］ 別称




［1724: 160L］， Keijzer［1856: 169］， 
Benjamin and Snelleman［1902］， van 
der Burg［1904］， van Welsem
［1915］， van der Meer Mohr［1932］
























Sasak暦第 10月 19， 20日
第 2回目の出現 
nyalé poto 
Sasak暦第 11月 19， 20日
1999年 2月 5，6，8？日 3月 7，8日 *
2000年 2月 24，25日 n.d.
2001年 2月 13，14日 n.d.
2002年 2月 3日 3月 4？，5日
2003年 2月 21，22日 3月 23日
2004年 2月 10，11，12日 3月 12日
2005年 2月 28日，3月 1日 3月 30，31日
2006年 2月 17，18，19日 3月 19日
2007年 2月 7，8日 3月 8，9日
2008年 2月 26，27日 出現せず
2009年 2月 15，16日 3月 16日
2010年 2月 4，5日 出現せず
2011年 1月 25，26日？ 2月 23，24日
2012年 2月 12，13日 3月 12，13日
2013年 1月 31，2月 1日 3月 2，3日





























































































































図 10　ロンボク島における 2003年 2月 21日のパロロ群泳前後の月とスピカの位置関係
表 4　星を観察する時間帯とその名称
時間帯の説明 日本語 英語 ササック語 バリ語
「星の見え終わり時分」 未明時分 At star­fade Sambar muӑ Saru muӑ



























































「鳥 （鶏） が卵を抱く」， 




























































































暦月 ロンボク島ササック暦 スンバワ島サマワ暦 グレゴリオ暦
第 5月 「エイ星」*の伏入りDéndéq Pai 「舟星」**の伏入り Jukung lokaq 9–10月
第 6月 「エイ星」の伏 Tĕlang Pai 「舟星」の伏Ngnam Jukung 10–11月
第 7月 「エイ星」の伏明けTéwoq Pai 「舟星」の伏明け Jukung béru 11–12月
注：*Bintang Pai「エイ星」＝南十字






されている。バリ語では月のことを sasihという。この 11番目の月「デスタ（déstӑ）」と 12番
目の月「サダ（sadӑ）」を合わせた，この期間をまとめて呼ぶ名称があり，それは「プレアデ








































化人類学研究でも明らかにされておらず［Geirnaert­Martin 1992; Hoskins 1993］，今後の研究が
待たれる。
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